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ملخص

العممي ً
ً
عي لممجتمع عامةن الناتج عف َّ
ات
كؿ
جم ِّ
ٌ
يي ٌ
عرؼ (الضبط االجتماعي) بأنو :انسجاـ السمكؾ ال ٍ
االجتماعيةى ،التي تعمؿ عمى امتثاؿ األفراد أك إخضاعيـ ،كتنظيـ سمككيـ بما يتفؽ كقيـ المجتمع كأعرافو

كمكركثاتو.

يعد مف المصطمحات التي أكلتيا الدراسات االجتماعية كالتربكية الحديثة اىتمامان بالغان؛ لما
كىك ٌ
ليذه المنظكمة مف أثر كبير في رقي المجتمعات كتقدميا كتحقيؽ مقصد الشرع المتمثٌؿ بحفظ نظاـ األمة
كحراسة القيـ.

كلقد جاءت ىذه الدراسة؛ لتسميط الضكء عمى ىذا المصطمح في الفكر اإلسالمي مف حيث :تحديد

مفيكمو ،كأىدافو ،كغاياتو ،ككسائمو ،كآلياتو ،كأثره في تحقيؽ مقصد الشرع مف حفظ النظاـ العاـ لألمة،
ثـ تعرضت الدراسة إلى أىـ التحديات التي تكاجو منظكمة الضكابط االجتماعية.
الكممات المفتاحية :الضبط االجتماعي.

Abstract
Social adjustment is one of the most important terms of the recent social and educational
studies. This system has a decisive impact on the advancement societies and the realization
of the purpose of Shari'a, which is to preserve the nation's system and safeguard values.
This study is intended to shed light on this term in Islamic thought in terms of defining
the concept of the term, its objectives, goals, means, and mechanisms. The study then
presented the most important challenges facing the system of social controls.

املقدمة.

إف التطػ ٌػكر اليائػػؿ كالس ػريع الػػذم تتعػ ٌػرض لػػو المجتمعػػات العربيػػة نتيجػػة عكامػػؿ عديػػدة ،أبرزىػػا :العكلمػػة الشػػاممة كمػػا
ٌ
تمتمكػو مػػف أدكات خطيػرة كػػاإلعالـ ،كأنمػػاط التػػدريس ،كافقػػار المجتمعػػات ،كغيرىػػا– ذلػػؾ التطػػكر رغػػـ مػػا يحممػػو مػػف إيجابيػػة
في بعػض جكانبػو ،إال ٌإنػو كلألسػؼ أحػدث كيحػدث تغييػ انر ىيكميػان خطيػ انر فػي بنيػة المجتمعػات العربيػة التػي طالمػا ك ً
ػفت
ص ٍ
ي
بالمجتمعات المحافظة كاآلمنة.
كمػػف أبػػرز التحػػديات التػػي صػػارت المجتمعػػات العربيػػة تكاجييػػا تفكػػؾ المنظكمػػة االجتماعيػػة بكصػػفيا الدعامػػة األكلػػى

يسػرنا كمػػف ثػػـ إلػػى أحيائنػػا كمدارسػػنا كجامعاتنػػا ،كبػػدأت بعػػض
مػػف دعػػائـ حفػػظ المجتمػػع ،فبػػدأ العنػػؼ المجتمعػػي يتسػمٌؿ إلػػى أ ى
المشكىة كالغريبة تغزك األسكاؽ كاألماكف العامة ككسائط النقؿ دكف نكير مف أحد.
السمككيات
ٌ

* أستاذ مشارؾ ،كمية الزرقاء الجامعية ،جامعة البمقاء التطبيقية.
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إف
أف أجيزة األمف كالسمطات القضائية ال تألك جيدان في محاربة اآلثار السمبية كالخطيرة المشار إلييا؛ إال ٌ
كمعمكـ ٌ
ذلؾ كحده لف يفمح في كبح جماح المنفمتيف المذيف ال يرقبكف في مجتمعاتيـ إالن كال ذمة ،كمما يدلٌؿ عمى ذلؾ اتساع نطاؽ
كتكسع دكائره.
االنفالت كازدياد مؤشر االنحراؼ
ٌ
بد مف بعث الحياة في نفكس األفراد الييئات المدنية كافة في المجتمع؛ لتقكـ بكاجب حراسة
مف أجؿ ذلؾ كاف ال ٌ

القيـ كاألخالؽ جنبان إلى جنب مع رجاؿ األمف مف خالؿ االلتزاـ الطكعي بالضكابط االجتماعية المتفؽ عمييا -عمكمنا-؛

يتعرض خارقو لمنبذ كاإلبعاد كالتكبيخ مف أفراد المجتمع كافة قبؿ ما
لتككف بمثابة دستكر غير مكتكب ممزـ لمجميع ،بحيث ٌ
ينالو مف جزاء قانكني.
بد مف تسميط الضكء عمى ىذا المكضكع؛ لكشؼ جكانبو كبياف أىميتو
كمف أجؿ اإلسياـ في تحقيؽ ذلؾ اليدؼ ،كاف ال ٌ
كفاعميتو في تحقيؽ األىداؼ التي نسعى لتحقيقيا كشكاىده التطبيقية في الفكر اإلسالمي.
مشكلة الدراسة.

بعد التقديـ السابؽ ،يمكف لنا أف نستخمص مشكمة الدراسة مف خالؿ التساؤالت اآلتية ،كالتي ينتظر أف تجيب عنيا

ىذه الدراسة:

ُ -ما مفيكـ مصطمح الضبط االجتماعي؟
ِ -ما غايات الضبط االجتماعي كما أبعاده الكظيفية في حفظ نظاـ األمة؟
ّ -ما كسائؿ الضبط االجتماعي كآلياتو في الفكر اإلسالمي؟
ْ -ما أىـ التحديات التي تكاجو منظكمة الضبط االجتماعي؟

أهنًة الدراسة.

تكمف أىمية الدراسة في ٌأنيا:

ُ -تجيب عف األسئمة التي تـ طرحيا في مشكمة الدراسة.
تبيف غنى الشريعة اإلسالمية كاشتماليا عمى القكاعد كافة كالمبادئ الكبرل كالنظريات التي يقكـ عمييا عمـ االجتماع
ٌِ -
الحديث.
ّ -تيدؼ إلى التأصيؿ الشرعي لممكضكع.
الدراسات السابقة.

رجع الباحث إلى بعض الدراسات السابقة في ىذا الجانب ،كمف أىميا:

الدراسة األولى" :مفيوم الضبط االجتماعي في اإلسالم والفكر التربوي الغربي" لحمزة مكسى محمد سمريف ،كىي رسالة

دكتكراه في أصكؿ التربية ،الجامعة األردنية ،سنة ََِٓـ.

تحدث عف مبادئ اإلسالـ التربكية في
تحدث الباحث فييا عف ماىية الضبط االجتماعي ككسائمو كمؤسساتو ،كما ٌ
كقد ٌ
الضبط االجتماعي كأساليبو .كما قارف بيف الضبط االجتماعي بيف الفكر اإلسالمي كالفكر التربكم الغربي.
كرغـ ما أضافتو الرسالة مف فائدة عممية في ىذا المجاؿ ،إال ٌإنيا ال تغني عف طرح المكضكع مف قبؿ المتخصصيف
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في العمـ الشرعي لبياف بعض مف جكانبو الشرعية كتأصيميا كفؽ مبادئ اإلسالـ كقكاعده الكمية.
الدراسة الثانية" :اإلسالم والضبط االجتماعي ،دراسة ميدانية" ،لمدكتكرة سمكل سميـ ،كىي رسالة دكتكراه منشكرة ،قدمت

ىذه الدراسة إلى كمية الدراسات اإلنسانية بجامعة األزىر سنة ُٖٓٗـ ،كىدفت إلى دراسة الديف بكصفو كسيمةن مف كسائؿ

الضبط االجتماعي في البيئات الريفية كالحضرية.

كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراستي في إطارىا العاـ في تحديد مفيكـ الضبط االجتماعي ،ككسائمو ،كبياف أىميتو ،كدكر
الديف المحكرم في تعزيزه ،إال أ ٌف ىناؾ تمايز كاضح في أسمكب الطرح كلغتو ،إضافة إلى أ ٌف ىذه الدراسة  -تفتقر إلى
أف الباحثة متخصصة في العمكـ االجتماعية.
التأصيؿ الشرعي لممكضكع بحكـ ٌ
الدراسة الثالثة" :دور المؤسسات التربوية غير الرسمية في عممية الضبط االجتماعي -دراسة ميدانية "-لمحمد الحامد،

كىي رسالة ماجستير غير منشكرة ،قدمت إلى كمية العمكـ االجتماعية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية سنة ُٓٗٗـ.

ىدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات التربكية غير الرسمية في عممية الضبط االجتماعي،
كمدل فاعمية تمؾ المؤسسات في تفسير االستقامة كاالنحراؼ كمدل استجابة تمؾ المؤسسات لمعكامؿ االجتماعية كاالقتصادية
في المجتمع إلى الحد الذم يتـ فيو إدراؾ تمؾ المؤسسات لبكاعث االنحراؼ ككيفية التعامؿ بيا بطريقة كقائية.

كرغـ ما تحققو الدراسة مف إضافة في ىذا الجانب ،إال ٌإنيا ال تغني عف دراستي بسبب االختالؼ الكاضح في منيج
الطرح إضافة إلى حصر الدراسة السابقة في جانب المؤسسات التربكية غير الرسمية.

الدراسة الرابعة" :دور التربية اإلسالمية في تحقيق الضبط االجتماعي" لطيبة عمر العمكدم ،رسالة ماجستير مقدمة لكمية

التربية جامعة أـ القرل سنة ََِّـ.

تحدثت الباحثة في دراستيا عف مفيكـ الضبط االجتماعي كأىميتو كأنماطو ككسائمو ،كدكر مؤسسات التربية
كقد ٌ
اإلسالمية في تحقيؽ الضبط االجتماعي.

كتتفؽ دراستي مع دراسة الباحثة في بعض عناكينيا كتحديد مفيكـ الضبط االجتماعي كأىميتو ،إال أ ٌف زكايا الطرح
مختمفة ،كما تضيؼ دراستي بعضان مف اإلضاءات عمى جكانب أكسع كالتحديات التي تكاجو منظكمة الضبط االجتماعي،
إضافة إلى التأصيؿ الشرعي لممصطمح.

ميهج البحح.

أف ىذا المنيج ييتـ بكصؼ الظكاىر كاألشياء كاألحداث
يستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي؛ ذلؾ ٌ
المعينة كيعتمد عمى تجميع الحقائؽ كالمعمكمات ثـ مقارنتيا كتحميميا كتفسيرىا لمكصكؿ إلى تعميمات مقبكلة.

خطة البحح.

اشتمؿ البحث عمى :مقدمة ،كأربعة مباحث ،كخاتمة ،كذلؾ عمى التفصيؿ اآلتي:

المقدمة :وتحدثّت فييا عن المنطمقات النظرية لمصطمح الضبط االجتماعي.
المبحث األول :تحديد مفيوم مصطمح "الضبط االجتماعي ،وفيو مطمبان:
المطمب األول :الضبط لغة.
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المطمب الثاني :الضبط االجتماعي اصطالحان.

المبحث الثاني :غايات الضبط االجتماعي وأبعاده الوظيفية في حفظ نظام األمة.
المبحث الثالث :وسائل الضبط االجتماعي وآلياتو في الفكر اإلسالمي.

المبحث الرابع :أىم التحديات التي تواجو منظومة الضبط االجتماعي.

الخاتمة ،كاشتممت عمى أبرز النتائج كالتكصيات.

املقدمة :امليطلقات اليظرية ملصطلح الضبط االجتناعٌ.
نظريات الضبط االجتماعي في الفكر الغربي.

إف التفكير في مسألة الضبط االجتماعي كدكر النظـ كالجماعات بكصفيا ضكابط لسمكؾ األفراد  -قديـ قدـ المجتمع
ٌ
اإلنساني نفسو ،كلك ٌأنو لـ يكف كاضحان كمحددان.
ظمة ظيرت في الفكر االجتماعي كالسياسي كالقانكني ،فضالن عف أثرىا الكاضح
كتعد فكرة القانكف الطبيعي أكؿ فكرة من ٌ

كتطكرت معيا فكرة أخرل ىي فكرة القانكف الكضعي(ُ).
في دراسات الضبط كنظرياتو ،كقد عاصرتيا
ٌ
كفي بدايات القرف العشريف بدأت الدراسات تتناكؿ ىذه الضكابط؛ لما ليا مف أثر فاعؿ في انضباط المجتمعات ،خصكصان
في تمؾ المرحمة التقميدية كالمحافظة التي كانت تعيشيا تمؾ المجتمعات.

كتطكر المجتمعات كدخكؿ عكامؿ مختمفة كظركؼ محيطة باألفراد ،إضافة إلى التقدـ التكنكلكجي
كنظ انر لمتأثير الزماني ٌ
اليائؿ ،كانتشار كسائؿ االتصاؿ الحديثة ،كانتشار الفقر كبالتالي ارتفاع نسب الجريمة كاالنحراؼ ،كؿ ذلؾ أدل إلى تراجع
دكر البيئة االجتماعية في الضبط االجتماعي كحراسة القيـ ،فبدأت االختراقات المتكررة ليذه الضكابط االجتماعية المتمثمة
محددات لمسمكؾ لدل الجماعة.
بالتعاليـ الدينية كاألعراؼ كالتقاليد كالقيـ كصكالن إلى القانكف ،كالتي ىي بمثابة ٌ
(ِ)

فيا ىك العالـ االجتماعي (ىربرت سبنسر)

يعد المجتمع بمثابة الكائف العضكم الذم يشبو مف كؿ نكاحيو كخصائصو

أف لمجسـ العضكم بناء عاـ أك ىيكؿ
تتطكر الكائنات العضكية ،فكما ٌ
يتطكر كما ٌ
كمقكماتو ككظائفو الجسـ الحي ،كما أٌنو ٌ
يضـ مجمكعة مف األعضاء الداخمية كالقمب كالمعدة كاألمعاء ،كلكؿ عضك مف ىذه األعضاء كظيفة معينة تتفاعؿ مع
كظائؼ األعضاء األخرل مف أجؿ إبقاء الجسـ أك البناء العضكم حيان ،كذلؾ المجتمع بناء أك ىيكؿ عاـ يضـ مجمكعة

مف النظـ كالنظاـ السياسي كاألسرم كاالقتصادم ..كيقكـ كؿ نظاـ بأداء كظيفة محددة ،في إطار إشباع حاجات أعضاء

المجتمع ،كتتفاعؿ ىذه النظـ مع بعضيا بحيث تبقي المجتمع قائمنا بذاتو .كاذا حدث خمؿ جكىرم في كظائؼ أم عضك

فإف اختالؿ أم نظاـ مف نظـ المجتمع يؤدم إلى ظيكر
مف أعضاء الجسـٌ ،
فإنو يمرض ،كقد يصؿ إلى الكفاة ،كذلؾ ٌ
أف الجسـ اإلنساني يمكت
األمراض االجتماعية متمثمة في الجريمة ،كالتفكؾ األسرم ،كانحراؼ األحداث ،ك ٌ
التسيب  ،...ككما ٌ

فإف المجتمع يمكف أف يتف ٌكؾ كينحؿ"(ّ).
ٌ
تمكث اجتماعي
كال ٌ
بد لنا مف االعتراؼ بأف العالـ العربي كما العالـ الغربي يعاني مف أزمة في طريقة الحياة ،كمف ٌ
كاسع النطاؽ يبرز في نطاؽ التربية كالتعميـ ،كما يبدك في مجاؿ الحياة العامة ،أك الثقافة بمعناىا الشامؿ بمغت ذركتيا في

السمكؾ كالممارسات كاالنحراؼ عف القيـ.

التعمؽ في دراسة ىذه الظكاىر كتحميميا كتفسيرىا كتسميط
كنظ انر لما أسمفناه ،دعت الحاجة عمماء االجتماع كالتربية إلى ٌ
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الضكء عمييا؛ لتككف ىذه الدراسات عكنان لمقائميف عمى التربية كالتعميـ كاإلعالـ كالثقافػة؛ مػف أجػؿ تعزيػز مكانػة الضػكابط

االجتماعية في نفكس األفراد كالتنفير مف التطاكؿ عمييا؛ لتككف ىذه الضكابط رديفان فاعالن لمقكانيف كاألنظمة كالجزاءات المقررة.

لذلؾ ،بدأ عمماء االجتماع بطرح نظرياتيـ حكؿ ىذا المكضكع ،فظيرت بعض النظريات ،كمف أشير تمؾ النظريات:

(ْ)
أف أربع غرائز تدخؿ
ُ -نظرية النظاـ الطبيعي لركس ( :)Roseكتشير ىذه النظرية كفقان لمؤسسيا (إدكارد ركس) إلى ٌ
في تككيف النفس البشرية ،كىي :المشاركة ،كمدل قابميتو لالجتماع ،كالشعكر بالعدالة ،كرد فعؿ األشخاص ،كتجتمع

مبنيان عمى العالقات الكدية المتبادلة بيف أفراد المجتمع الكاحد(ٓ).
لتككف نظامان اجتماعيان ٌ
ىذه الغرائز مع بعضيا ٌ
أف األعراؼ كالعادات الشعبية تفرض نفسيا في تنظيـ
ِ -نظرية الضكابط التمقائية لسمنر(ٔ) ):(Sumner
ٌ
كتنصب عمى ٌ

تعد ضكابط حاكمة يستخدميا الناس
سمكؾ األفراد ،فيي التي تخمؽ النظـ كالقكانيف ،فاألعراؼ كالعادات الشعبية ٌ
تمقائيان كدكف كعي منيـ ،كتنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ ككمٌما طاؿ عمييا الزمف صار مف العسير تغييرىا لزيادة ارتباطيا
باألفراد كثقافتيـ في ضبط سمككيـ(ٕ).
(ٖ)

ّ -نظرية الفعؿ االجتماعي لبارسكنز

) :(Parsonsكترتكز النظرية إلى أف الفعؿ الذم يقكـ بو الفاعؿ يككف محككمان

بعكامؿ عدة منيا :أفكاره ،كمشاعره ،كانطباعاتو ،كمعاييره ،كقيمو ،كيمتد تأثيرىا كذلؾ عمى أفعاؿ الذيف يشترككف معو
في الفعؿ(ٗ).

(َُ)
أف التنظيـ نسؽ يتككف مف مجمكعة
ْ -نظرية التنظيـ ليكلنج شيد ( :(Holling sheadكمحكر النظرية يقكـ عمى ٌ
تزكد أعضاء المجتمع باالتجاىات المشتركة
مف المعايير كالقكاعد كالقيـ كاألحكاـ التي تكجد في ثقافة معينة كالتي ٌ

كالسمكؾ المتشابو ،كبالتالي ينضبط السمكؾ عف طريؽ ىذه القكاعد كالتنظيمات كالضكابط التي يمارسيا المجتمع(ُُ).

لقد سعت تمؾ الدراسات كغيرىا عند عمماء االجتماع الغربييف -إلى محاكلة تفسير التطكرات اليائمة التي تحصؿ في

المجتمعات ،بحيث بدأت ىذه التطكرات بإحداث تغيير سمبي في يبنية المجتمعات كعالقة األفراد فيما بينيـ داخؿ ىذه
المجتمعات ،كما زالت الدراسات ال تنقطع في محاكلة لبعث الركح مرة أخرل -في كظيفة اجتماعية غاية في األىمية يقكـ
مف خالليا أفراد المجتمع أنفسيـ بحماية مجتمعيـ كأمنيـ كالقيـ التي ارتضكىا ،كخصكصان مع تراجع فاعمية مؤسسات
الدكؿ الرسمية في تكفير القدر الكافي مف ىذه الحماية.

تعدد النظريات االجتماعية التي تناكلت مصطمح "الضبط االجتماعي" إال أ ٌف المتمعف في تمؾ النظريات القديمة
كرغـ ٌ
أرضية مشتركة تقكـ عمييا تمؾ النظريات جميعان ،كتتمثٌؿ ىذه األرضية المشتركة
أف ىنالؾ
ٌ
منيا كالحديثة ليجد مف غير عسر ٌ
نسميو اإلطار العاـ لممنطمقات الفكرية لمضبط االجتماعي ،حيث أشارت تمؾ الدراسات إلى الدكر الحاسـ
بما يمكف أف ٌ
لمجمكعة المعايير كالقيـ كاألعراؼ كالقكاعد السائدة في المجتمع كأثرىا في تشكيؿ منظكمة الضبط االجتماعي فيو.

يحدد كسائؿ الضػبط االجتمػاعي فػي خمػس عشػرة كسػيمة مرتٌبػة كمػا يػأتي" :الػرأم العػاـ ،كالتقاليػد،
فيا ىك (ركس) ٌ
كالشخصػػية ،كالقػػانكف ،كديػػف الجماعػػة ،كالتػراث ،كالمعتقػػدات ،كالمثػػؿ العميػػا ،كالقػػيـ االجتماعيػػة ،كاإليحػػاء االجتمػػاعي ،كالشػػعائر
كالطقكس ،كاألساطير كاألكىاـ ،كالتربية ،كالفف ،كاألخالؽ"(ُِ).



(ُّ)
قسـ كسائؿ الضبط االجتماعي إلى قسميف(ُْ):
أما (النديز) فقد ٌ
ٌ
الكسائؿ الضركرية إليجاد النظاـ االجتماعي ،كتشمؿ" :القيـ ،كالمعايير ،كاألعراؼ ،كالعادات".

كقسميا أيضان إلى قسميف:
كسائؿ تدعيـ النظاـ االجتماعيٌ ،
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ـ

 النظـ االجتماعية :كاألسرة ،كالديف ،كالمدرسة ،كاالقتصاد ،كالعمـ ،كالتكنكلكجيا.
 األبنية االجتماعية :كالجنس ،كالطبقة ،كالجماعة األكلية ،كالثانكية.

(ُٓ)
حدد خمسة أساليب لمضبط االجتماعي كىي" :التنشئة االجتماعية ،كالمقاطعة االجتماعية ،كضغط
ٌأما (بارسكنز) فقد ٌ
الجماعة ،كالسجكف المنظمة ،كقياـ المؤسسات كالمنظمات"(ُٔ).

المصطمح في أدبيات الفكر اإلسالمي.

كرغـ أف مصطمح الضبط االجتماعي إنما ظير أكؿ ما ظير في أدبيات عمماء االجتماع الغربييف في بدايات القرف

إف ركحو كجكىره لـ يغب عف كتابات عمماء المسمميف األكائؿ ،فقد أشار بعضيـ إلى المضاميف العامة ليذا
الماضي إال ٌ
أف االجتماع
المصطمح منذ قركف طكيمة يقكؿ العالٌمة ابف خمدكف -رحمو اهلل" :-اعمـ ٌأنو قد ٌ
تقدـ لنا في غير مكضعٌ -

بد ليـ في االجتماع مف كازع حاكـ يرجعكف إليو كحكمو فييـ
لمبشر ضركرم ،ك ىك معنى العمراف الذم نتكمـ فيو ،ك ٌأنو ال ٌ
إيمانيـ بالثكاب كالعقاب عميو الذم جاء بو مبمٌغو ،كتارة
تارة يككف مستندان إلى شرع ٌ
منزؿ مف عند اهلل ،يكجب انقيادىـ إليو ي

إلى سياسة عقمية ،يكجب انقيادىـ إلييا ما يتكقعكنو مف ثكاب ذلؾ الحاكـ بعد معرفتو بمصالحيـ ،فاألكلى :يحصؿ نفعيا

في الدنيا كاآلخرة ،كالثانية :إنما يحصؿ نفعيا في الدنيا فقط"(ُٕ).

أف عمراف المدف بحاجة إلى تدخؿ
أف اإلنساف بحاجة إلى سمطة ضابطة لسمككو االجتماعي ،ك ٌ
كما يرل ابف خمدكف ٌ
ذكم الشأف كالسمطاف؛ مف أجؿ فاعمية النكازع كحماية المنشآت .ككسائؿ الضبط التي تحقؽ ىذه الغاية تتمثؿ في :الديف،
كالقانكف ،كاآلداب العامة ،كاألعراؼ ،كالعادات ،كالتقاليد(ُٖ).

فالمدقؽ في كالـ ابف خمدكف في ىذا الشأف يستنتج مف ظكاىر عباراتو كدالالتيا أف ما أسماه في ذلؾ الزماف بػ(الكازع)

ىك بعينو ما اصطمح عميو العمماء حديثان بػ(الضبط االجتماعي) بداللة كحدة المفردات التي تندرج تحت المسمييف.
(ُٗ)

أف مفردات ىذا العمـ كانت حاضرة في كتابات العمماء المسمميف منذ قركف بعيدة ،يقكؿ الماكردم
كما ٌ
(َِ)
أف صالح الدنيا معتبر مف كجييف :
"كاعمـ ٌ

-رحمو اهلل:-

أوليما :ما ينتظـ بو أمكر جممتيا.

ألف مف صمحت حالو مع
والثاني :ما يصمح بو حاؿ كؿ كاحد مف أىميا ،فيما شيئاف ال صالح ألحدىما إال بصاحبو ...؛ ٌ
فساد الدنيا كاختالؿ أمكرىا ،لف يعدـ (يترؾ) أف يتعدل إليو فسادىا ،كيقدح فيو اختالليا (يصيبو ش ارره)؛ ألنو منيا يستمد،
ألف اإلنساف
كليا يستعد ،كمف فسدت حالو مع صالح الدنيا ،كانتظاـ أمكرىا ،لـ يجد لصالحيا لذة ،كال الستقامتيا أث انر؛ ٌ
أمس،
ألف نفسو
دنياه نفسو ،فميس يرل الصالح إال إذا صمحت لو ،كال يجد الفساد إال إذا فسدت عميو؛ ٌ
أخص ،كحالو ٌ
ٌ

يمسو مكقكفان".
فصار نظره إلى ما
يخصو مصركفان ،كفكره عمى ما ٌ
ٌ
ثـ ذكر الماكردم -رحمو اهلل– -كالمان ٌقيمان -يكضح بو ىذيف المبدأيف األساسييف ،فذكر ما يصمح بو كؿ منيما ،كبدأ

أف
بذكر القكاعد العامة لمضبط االجتماعي الخاصة بالمجتمع كالمقكمات األساسية التي يقكـ عمييا ىذا الضبط ،فقاؿ" :اعمـ ٌ
ما بو تصمح الدنيا ،حتى تصير أحكاليا منتظمة ،كأمكرىا ممتئمة ،ستة أشياء ،ىي قكاعدىا كاف تفرعت ،كىي :ديف منيع،
كسمطاف قاىر ،كعدؿ شامؿ ،كأمف عاـ ،كخصب دائـ ،كأمؿ فسيح"(ُِ).

كقد أفاض الماكردم في بياف كؿ ضابط مف ىذه الضكابط الستة بمغة عممية مكجزة بميغة تدؿ عمى عمك كعبو في ىذا

العمـ ،لقد كاف الماكردم مدركان تماـ اإلدراؾ ألىمية الدكر المنكط بالمجتمع في تحقيؽ صالح الدنيا كانتظاـ أمكرىا.
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كحددىا بثالث قكاعد تشكؿ بمجمكعيا ىذا المبدأ
تطرؽ الماكردم إلى قكاعد الضبط االجتماعي الخاصة بالفردٌ ،
كما ٌ
أما ما يصمح بو حاؿ اإلنساف فييا فثالثة أشياء  ...ىي :نفس مطيعة إلى رشدىا،
الجكىرم في اإلصالح ،فيك يقكؿ" :ك ٌ

غييا ،كأيلفة جامعة تنعطؼ القمكب عمييا ،كيندفع المكركه ليا ،كمادة كافية تسكف نفس اإلنساف إلييا ،كيستقيـ
منتيية عف ٌ
عكده بيا".
كما أكرد الجكيني -رحمو اهلل -في كتابو الغياثي(ِِ) ما يشير إلى الضبط االجتماعي ،حيث يقكؿ" :كمف العبارات الرائقة

أف مضمكنيا دعاء إلى مكارـ األخالؽ ندبان كاستحبابان،
الفائقة المرضية في اإلعراب عف المقاصد الكمٌية في القضايا الشرعيةٌ :
لما يجبمت النفكس عمى حب العاجؿ كالتطمٌع إلى
كحتمنا كايجابان ،كالزجر عف الفكاحش كما يخالؼ المعالي تحريمان كحظ انر ...ثـ ٌ
الضٌنة بالحاصؿ ،كالتعٌمؽ في تحصيؿ الدنيا بالكصائؿ كالكسائؿ ،كاالستيانة بالميالؾ كالغكائؿ ،كالتيالؾ عمى جمع الحطاـ مف
ٌ

يجر التنافس كاالزدحاـ ،كالنزاع كالخصاـ ،كاقتحاـ الخطكب العظاـ ،فاقتضى الشرع فيصالن بيف
غير تماسؾ كتمالؾ ،كىذا ٌ
الحالؿ كالحراـ ،كانصافان كانتصافان بيف طبقات األناـ ."...
كبناء عمى ما سبؽ ،ال نجافي الحقيقة إف قمنا :إف مصطمح الضبط االجتماعي كما لو مف أثر كبير في صالح

تفكؽ العمماء
المجتمع كاف لـ يذكر في كتب عمماء المسمميف األكائؿ بنصو كمنطكقو إالٌ ٌإنو كاف حاض انر بركحو كمنطقو ،ال -بؿ ٌ

المسممكف عمى غيرىـ -في تناكلو كشرحو كبياف أىميتو النتظاـ الدنيا كصالح أمر المجتمعات.
املبحح األول:

حتديد مفهىو مصطلح "الضبط االجتناعٌ".
كفيو مطمباف:
املطلب األول :الضبط لػة.

تدؿ كممة الضبط في المغة عمى معاف عدة :فتأتي بمعنى لزكـ شيء ال يفارقو في كؿ شيء ،فيقاؿ :ضبط الشيء

يضبطو مف باب ضرب ،أم :لزمو لزكمان شديدان(ِّ).

ت البالد كغيرىا
ضب ٌ
ضىب ى
طي
ط الشيء إذا حفظو بالحزـ ،أم :حفظو حفظان بميغنا ،كمنو قيؿ :ى
كتأتي بمعنى آخر ،فيقاؿ :ى
إذا قمت بأمرىا قيامان ليس فيو نقص(ِْ).

املطلب الجاىٌ :الضبط االجتناعٌ اصطالح ًا.

اختمفت عبارات عمماء االجتماع في تعريفيـ لمصطمح الضبط االجتماعي؛ كذلؾ بسبب اختالفيـ في المنطمقات النظرية

أف معنى المصطمح في المغة اإلنجميزية يختمؼ عنو في
تجاه ىذا المصطمح كمضامينو كأبعاده ككظائفو كآلياتو ،خصكصان ك ٌ
المغات األكركبية األخرل كالفرنسية كاأللمانية ،ففي المغة اإلنجميزية يعني :النفكذ أك القكة أك التسمط أك السمطة أك المقدرة
الفذة ،عمى نقيض معناه في المغات األكركبية التي تشير إلى اإلشراؼ كالمراقبة كالمتابعة ،كقد أثٌر ذلؾ عمى آليات الضبط

فبعد أف كانت تعتمد عمى القير كالقمع كاإلكراه كالقكة أصبحت تعتمد العقالنية كآلية جديدة لمضبط ككنيا األكثر فاعمية(ِٓ).

كمف أشير التعريفات لمصطمح الضبط االجتماعي تعريؼ (إدكارد ركس) لو بقكلو" :ىك سيطرة اجتماعية مقصكدة

(ِٔ)
عرفو (سمنر) بقكلو" :ما تمارسو العادات الشعبية كاألعراؼ مف أثر عمى المجتمع"(ِٕ).
كىادفة"  ،كما ٌ
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الضبط االجتناعٌ يف الفكر اإلسالمٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ

عرفو (ككىيف) بأنو :العمميات االجتماعية كالبناءات التي تتجو لمنع االنحراؼ أك الحد منو"(ِٖ).
كما ٌ
البد كأف ينطمؽ مف فيـ كيؼ يقكـ المجتمع بإلزاـ أعضاءه بقبكؿ
كيذىب (النديز) إلى أف فيـ الضبط االجتماعي ٌ

أنساؽ التنظيـ فيو ،ككيؼ يمزميـ باالمتثاؿ ليذه األنساؽ(ِٗ).

كيرل (سبنسر) أف الضبط االجتماعي يكمف في أىمية الطقكس الشعائرية ذات االحتفاالت الرسمية الدينية كقكتيا المحكمة
بشكؿ آلي ميكانيكي في استخداميا لكسائؿ الضبط االجتماعي كفي الكقت ذاتو استخداميا بكصفيا آليةن لمضبط االجتماعي(َّ).

أف مف الممكف البناء عمى القكاسـ المشتركة
كرغـ ىذا الكـ الكبير مف التعريفات عند عمماء االجتماع لممصطمح إال ٌ
ً
عي لممجتمع عامةن الناتج
الجم ِّ
المتضمنة في تمؾ التعريفات بحيث يمكف القكؿٌ :
"إف الضبط االجتماعي ىك :انسجاـ السمكؾ ٍ
العممي ً
عف َّ
ات االجتماعيةى ،التي تعمؿ عمى امتثاؿ األفراد أك إخضاعيـ ،كتنظيـ سمككيـ بما يتفؽ كقيـ المجتمع كأعرافو
كؿ
ٌ
كمكركثاتو(ُّ).
كنمحظ في التعريؼ شمكلو ألشكاؿ الضبط كافة المتمثمة باآلتي:
ُ -االلتزاـ الذاتي :كىك الذم يينشئ التحمي الطكعي كالتعمؽ اإلرادم باألخالؽ ،بحكـ األصالة الفطرية المائمة إلى حب
الخير كاإلحساف كمكارـ األخالؽ ،ككراىية الشر كالقبح كالرذالة .فحب محاسف األخالؽ ككراىية مساكئيا ،ىك شيء
"فإف اهلل سبحانو فطر عباده عمى استحساف الصدؽ كالعدؿ كالعفة
فطرم
متأصؿ في النفس اإلنسانية .قاؿ ابف القيـٌ :
ٌ
(ِّ)
كاإلحساف كمقابمة النعـ بالشكر ،كفطرىـ عمى استقباح أضدادىا" .
ِ -االلتزاـ الديني :كىك أيضا يينشئ التزاما إراديان طكعيان باألخالؽ .كلكف ىذا االلتزاـ ينبع مف اإليماف باهلل كمحبتو ،كاإليماف

كيتعزز ىذا اإليماف كىذا االلتزاـ باإلدراؾ كالمعاينة؛ لما لألخالؽ مف
بالخيرية كالصالحية لكؿ ما يأتينا منو سبحانو.
ٌ
تقى أعمى
األكؿ فيغذيو ٌ
آثار كنتائج طيبة مممكسة .كىذا المصدر يتكامؿ مع المصدر ٌ
كيقكيو ،كيرتقي باإلنساف مر ن
كلكنو مع ذلؾ يمتزـ بو عف
كأسمى .كقد يأتيو بما ال تميؿ إليو نفسو كال ييكاه طبعو ،مف معالي األخالؽ كمكارمياٌ ،
طكاعية كايماف كاحتساب .فاإليماف ينقؿ صاحبو إلى محبة صفات ربما لـ تكف محبكبة -أك كانت باىتة ضعيفة -في

طبعو كميمو ،كيدعكه إلى نبذ صفات ربما ييكاىا كيميؿ إلييا .كىذا االرتقاء يحتاج عادة إلى عزـ كجيد ،حتى يصبح
كسجية(ّّ).
خمقان
ٌ

ّ -اإللزاـ االجتماعي :فيك مصدر إلزاـ أكثر مما ىك مصدر التزاـ .كالمقصكد بو ما لممجتمع مف سمطة معنكية تضغط
ً
كعدـ مخالفتيا .كمفيكـ المجتمع ىنا يبدأ
كتحث -بأشكاؿ مختمفة -مف أجؿ االلتزاـ باألخالؽ كالقيـ السائدة فيو،

أقر اإلسالـ السمطة
باألسرة كاألقارب كالجيراف كزمالء المينة ،كيتسع حتى يشمؿ القبيمة كالمدينة كالقطر كاألمة .كقد ٌ
األخالقية لممجتمع كعززىا كضبط حدكدىا بفريضة (األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر) .كىي فريضة كبرل
حظيت بعناية كاسعة في القرآف كالسنة .فيي تتيح لعمكـ الناس اإلسياـ في تقكية سمطة المجتمع كفاعميتو ،كما تتيح
ظيكر مؤسسات مجتمعية ،كمبادرات فردية كجماعية ،يككف مف كظائفيا كآثارىا تعزيز أخالؽ المجتمع كقيمو

ً
كتغيير ما ىك منكر(ّْ).
كحمايتييا ،لكف في حدكد تحقيؽ ما ىك معركؼ
ْ -اإللزاـ السمطاني كنعني بو سمطة الدكلة كمؤسساتيا ككسائىميا التشريعية كالقضائية كالتنفيذية .فمف صالحيات الدكلة
-بؿ مف كاجباتيا -تعزيز أخالؽ المجتمع كقيمو ،كمساعدة الناس عمى االلتزاـ بيا.
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املبحح الجاىٌ:

غايات الضبط االجتناعٌ وأبعاده الىظًفًة يف حفظ ىظاو األمة(ٖ٘).
أم تشريع متعمٌؽ بتنظيـ حياة اإلنساف كسمككو داخؿ الجماعة؛ يككف في أصؿ كضعو ،كفي تفاصيؿ مضمكنو؛
ٌ
إف ٌ
كلما كانت الغاية مف خمؽ اإلنساف ىي أف يككف خميفة في األرض خالفة قائمة عمى العبادة
مبنيان عمى تحقيؽ غاية مقصكدةٌ ،

فإف المقصد العاـ مف الشريعة اإلسالمية يدكر حكؿ تحقيؽ ىذه الغاية(ّٔ).
كالعمارة؛ ٌ
كنظ انر لمطبيعة االجتماعية كالمدنية التي فطر اهلل عمييا اإلنساف ،كالتي تدفع إلى ضركرة االجتماع مع بني جنسو

فإف ىذا االجتماع لف يحقٌؽ لإلنساف الغاية
كالتعاكف فيما بينيـ مف أجؿ تمبية احتياجاتو كمصالحو التي يعجز عنيا بمفرده؛ ٌ
التي خمؽ مف أجميا ٌإال إذا انتظـ مع بني جنسو في مؤسسة اجتماعية ليا سمطة قكية تدفع التكاثب كالتنازع فيما بيف األفراد،
كتحقؽ انتظاـ الجميع في تحصيؿ المنافع كدفع المفاسد(ّٕ).

فإف مف أىـ أىداؼ إرساؿ الرسؿ كانزاؿ الكتب ىك حفظ نظاـ الجماعة كارساء قكاعد العدؿ بما يحمي اإلنساف،
كمف ٌثـ ٌ
(ّٖ)
كيجنبو الفكضى كالفمتاف .
كيصكف كرامتو ،كيدفع عنو الظمـ كالعدكافٌ ،

إف الضبط االجتماعي كالذم ىك أحد أذرع حفظ النظاـ العاـ لألمة  -يحقٌؽ الكثير مف الغايات،
كبناء عميو يمكننا القكؿٌ :
نذكر بعضان منيا:
ُ)

خمؽ رأم عاـ في المجتمع يحمي الفضيمة كالقيـ كينبذ االنحراؼ كالضالؿ بصكره كافة كأشكالو ،كقد دلٌػت الشػكاىد

العممية في الفكر اإلسالمي كما ىك في الفكر الغربػي عمػى أىميػة الػرأم العػاـ كأثػره المباشػر فػي حفػظ ثكابػت األمػة كنظاميػا
العاـ(ّٗ).

بأف محمدان يقتؿ أصحابو(َْ).
أف النبي  امتنع عف قتؿ المنافقيف؛ كعمٌؿ ذلؾ ٌ
بأنو يخشى أف يتحدث الناس ٌ
ككمنا يعمـ ٌ

كلقد راعى اإلسالـ ىذه الحقيقة في تشريعاتو ،كحذر مف إشاعة الفاحشة في المجتمع كأمر بجمد القاذؼ كالزاني ،كما

أمر بإشياد طائفة مف الناس عند تنفيذ الحد؛ ليتحقؽ الردع كالزجر ،كبذلؾ تمكت اإلشاعة في نفكس أصحابيا ،كيتحقؽ
حفظ نظاـ األمة كأمنيا كاستقرارىا.

ِ)

العمؿ عمى تحقيؽ االمتثاؿ لمعايير كقيـ الجماعة االجتماعية؛ لكي يشعر أفرادىا بشعكر جمعي كاحد يجمػع بيػنيـ

بكصفو قاسمان مشتركان.

كىنا ،نمحظ أىمية آلية االلتزاـ بيذه المعايير كالقيـ مف حيث ضركرة التركيز عمى عنصر االمتثاؿ الطكعي ال الخضكع

عف طريؽ القير كاإللزاـ؛ ألنو متى اىتدل ممارس الضبط لتحقيؽ االمتثاؿ أصبح الفرد بمقتضاه مقتنعان ،كبالتالي يصبح الفرد
رقيبان عمى نفسو ،نافعان لمجتمعو.

لقد عمؿ اإلسالـ عمى خمؽ المراقبة الذاتية في نفكس المؤمنيف ،كحث عمى تنمية االمتثاؿ الطكعي في نفكسيـ ،كمف
ِ
ض ْي َت
يما َ
شكاىد ذلؾ قكلو تعالى :فََال َوَرِّب َك َال ُي ْؤ ِم ُن َ
َ َجَر َب ْي َن ُي ْم ثُىم َال َي ِج ُدوا ِفي أَنفُ ِس ِي ْم َحَر ًجا ِّم ىما قَ َ
ون َحتىى ُي َح ِّك ُمو َك ف َ
ويسمِّموا تَ ِ
يما[النساء.]ٔٓ :
ْ
سم ً
َُ َ ُ
ففي اآلية الكريمة يقسـ اهلل تعالى بنفسو -جؿ في عاله :-أنو ال يؤمف أحد حتى يح ٌكـ الرسكؿ  في جميع األمكر،

فما حكـ بو فيك الحؽ الذم يجب االنقياد لو باطنان كظاى انر.

ّ)

المحافظة عمي درجة عالية مف التضامف االجتماعي بيف أفراد الجماعة؛ مف أجؿ دكاـ بقائيا.
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ـ

كيتطمب ذلؾ شعكر أفراد المجتمع كافة بحجـ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقيـ في حفظ النظاـ كانضباط المجتمع مف
سدان منيعنا يحكؿ دكف الخركقات التي قد يمجأ إلييا بعض الشكا ٌذ
خالؿ التكافؿ كالتعاكف كالتعاضد ،بحيث يش ٌكؿ كؿ ذلؾ ٌ
مف المنحرفيف.
القائًـ في يح يدكًد المَّو كاٍلك ًاقع فييا ،ىكمثؿ قى و
استى ىيمكا عمى
"مثى يؿ ى
كـ ٍ
كما أسمفناه أشار إليو رسكلنا الكريـ  حينما قاؿ :ى
ى
ً و
يـ ،فقالكا :لك
الىا،
ضيـ ٍ
أع ى
ي
ىصاب ىب ٍع ي
ىسف ىينة ،فىأ ى
كبعضيـ أ ٍ
ىسفىم ىيا ،فكاف الذيف في أىسفميا إذا استىىق ٍكا مف الماء ىمُّركا عمى ىم ٍف فىكىق ٍ
أنا ىخرٍقنا في ىن ً
صيبًىنا ىخرقا كىل ٍـ ين ً
كن ىج ٍكا
كى ٍـ كما أىىرادكا ىىىمككا كىمككا ىجميعا ،كا ٍف أخ يذكا عمى أيديً ًي ٍـ ىن ىج ٍكا ى
ؤذ ىم ٍف فىكىقنا؟ فإف تىىريك ي
ى
ىجميعا"(ُْ).

فالحديث الشريؼ ييقرر سنة مف سنف اهلل  في الككف ،كأصالن مف األصكؿ العظيمة ،كىك تكافؿ أفراد األمة كتضامنيـ،
كتعاكنيـ في سبيؿ تثبيت دعائـ الحؽ كالخير كالفضائؿ ،كالقياـ عمى حراسة ىذه األصكؿ كالقضاء عمى أىؿ الباطؿ كالشركر
كالرذائؿ ،كاال فال قياـ لحؽ ،كال استقرار لفضيمة ،كال دكاـ لعزة كسمطاف.
ْ)

احتراـ الحؽ العاـ كالخاص كالنظػاـ االجتمػاعي ،كيتمثٌػؿ ذلػؾ بعػدـ السػماح بتغ ٌػكؿ حػؽ عمػى آخػر ،بػؿ يسػتقر فػي أذىػاف

الناس المساحات الممنكحة ليـ بمقتضى الحػؽ الػذم يمارسػكنو فػال يطغػى حػؽ عمػى آخػر ،كعنػد التعػارض تق ٌػدـ مصػالح العامػة
عمى مصالح األفراد برضا تاـ ،كبالتالي يتحقؽ األمف االجتماعي ألفراد المجتمع كافة بمختمؼ طكائفو كأطيافو.

مف أجؿ ذلؾ راعى اإلسالـ في تشريعاتو البعد االجتماعي في تناكلو لمسألة الحؽ ،فرغـ اعترافو بالحؽ الفردم الخاص

يعرفو بعض العمماء بالتعسؼ في استخداـ الحؽ أك المضارة
إال أنو ضبط استعمالو فيما ال يجمب الضرر باآلخريف ،كىك ما ٌ
بالحقكؽ(ِْ) ،كقد ركم في كتب السنة عف سمرة بف جندب أنو كانت لو عضد مف نخؿ في حائط رجؿ مف األنصار ،قاؿ:
كمع الرجؿ أىمو ،قاؿ :فكاف سمرة يدخؿ إلى نخمو فيتأذل بو كيشؽ عميو ،فطمب إليو أف يبيعو فأبى ،فطمب إليو أف يناقمو،
فأبى ،فأتى النبي  فذكر ذلؾ لو ،فطمب إليو النبي  أف يبيعو فأبى ،فطمب إليو أف يناقمو فأبى ،قاؿ :فيبو لو كلؾ كذا

ككذا -أم ار رٌغبو فيو– فأبى ،فقاؿ :إنما أنت مضار ،فقاؿ رسكؿ اهلل  لألنصارم :اذىب فاقمع نخمو(ّْ).

فالنبي  أنكر عمػى األنصػارم إلحاقػو الضػرر بجػاره كع ٌػد ذلػؾ إسػاءة فػي اسػتخداـ حقػو ممػا اسػتمزـ رفػع الضػرر
كازالتو(ْْ).
ٓ)

منػع المنحػرفيف كالشػكاذ مػػف االعتػداء عمػى قػػيـ المجتمػع كمعاقبػة مػف تجػ أر مػنيـ -عمييػا عػػف طريػؽ آليػات الضػػبط

االجتماعي كالنبذ أك المقاطعة مثالن ،أك عف طريؽ آليات الضبط القسرية كالشرطة كالمحاكـ الجزائية.

بد لكي يككف النسؽ رائعان كجميالن كقكيان
"فإف يش ٌذاب المجتمعات كالناتئ مف األبنية ،ال ٌ
يقكؿ الشيخ محمد أبك زىرةٌ :
بالمعكؿ لتقكـ يعمد البناء ،ككاألشجار المثمرة ال تثمر إال إذا يش ٌذبت أطرافيا مف كؿ ما
مف أخذ ىذا الناتئ
مكثؽ األركاف ٍ
ٌ
يعمؽ بيا مف طفيؿ النبات"(ْٓ).

كليذا ،فقد جاءت الشريعة اإلسالمية بالجزاءات المناسبة لمثؿ ىؤالء ،سكاء عف طريؽ تشريعيا لمحدكد المقدرة لبعض

الجرائـ ،أك عف طريؽ تشريعيا لمتعازير المناسبة ألشكاؿ خرؽ النظاـ العاـ لألمة كافة.
ٔ)

إقامة العدؿ بيف الناس ،كتكزيػع الفػرص عمػى األفػراد بشػكؿ عػادؿ؛ ذلػؾ أف االمتثػاؿ ال يكػكف مػف غيػر قناعػة تسػتقر فػي

نفكس األفراد؛ كىذه القناعة ال يمكف ليا أف تت ٌككف في نفكسيـ في ظؿ انتشار الفساد كالمحسكبية.
لما شفعت قريش لممرأة المخزكمية التي سرقت ،فبيف ليـ النبي  أف مف أىـ أسباب
كليذا ،فقد اشتد غضب النبي ٌ 
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ىمكة األمـ السابقة أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ ترككه ،كاذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا عميو الحد(ْٔ).
املبحح الجالح:

آلًات ووسائل الضبط االجتناعٌ.
تنقسـ آليات الضبط االجتماعي بمفيكمو العاـ كالكاسع إلى قسميف :آليات الضبط الرسمي كالتي ييعد القانكف عمكدىا
الفقرم ،كآليات الضبط غير الرسمي كالكازع الديني كاألعراؼ كالتقاليد كنحكىا .كسنقتصر في بحثنا ىذا -عمى آليات الضبط
غير الرسمي؛ لما ليا مف أىمية عظيمة في تدعيـ كسائؿ الضبط الرسمي خصكصان في ظؿ ت ارجع االلتزاـ بالقانكف كتزايد
أعداد مخترقيو.

ٔ)

الوازع الديني:

عد مف أقكل كسائؿ الضبط االجتماعي ،كمف أىـ النظـ،
يقرر كثير مف عمماء االجتماع في سائر الثقافات أف الديف يي ٌ
كلو تأثير بالغ مف خالؿ ما يؤديو مف كظائؼ في حياة الفرد كالمجتمع ،كذلؾ لو دكره الميـ في استقرار المجتمعات كانضباط
األفراد فييا(ْٕ).

كتكمف أىمية ىذا النكع مف الضبط أنو انقياد طكعي ال يحتاج إلى مؤسسة رسمية تشرؼ عمى تطبيقو ،ال بؿ ىك ضبط
داخمي يصدر عف مشاعر الفرد كرغبتو ،كليس خكفان مف سمطة أك قانكف.

كتختمؼ مكانة الديف في تعزيز االنضباط االجتماعي باختالؼ مكانة الديف كأثره في نفكس األفراد ،فيزداد تأثيره

تدينان.
تدينان حقيقيان ال شكميان  ،-بينما يخؼ تأثيره في المجتمعات األقؿ ٌ
في المجتمعات المتدينة ٌ

التديف ليس لو
كنظ انر لمطبيعة العممانية التي تسكد الفكر الغربي كتحييد الديف في كثير مف جكانب الحياة ،فإف الديف ك ٌ
األثر الكبير في انضباط تمؾ المجتمعات.
التعبد ىك محكر حياة اإلنساف ،كليذا فيفترض أف يككف لو تأثير ىائؿ عمى
أما في الفكر اإلسالمي السميـٌ ،
فيعد الديف ك ٌ
ٌ

االنضباط االجتماعي كاستقرار المجتمعات.

يقكؿ الشيخ محمد الغزالي -رحمو اهلل" :-بأف اإليماف قكة عاصمة مف الدنايا ،كطاقة يي ىحٌرؾ بيا اإلنساف فيطارد بيا
الجريمة مف نفسو كمجتمعو ،كليس لإليماف مفيكمان معينان ساكنان في ضمير راقد أك في قمب حاقد ،كلكف ىك طاقة يتحرؾ بيا
اإلنساف كيؤثر في مجتمعو"(ْٖ).

َواىد الوازع الديني وأثره في انضباط أفراد المجتمع.

 لقد ربط اهلل تعالى سائر العبادات التي افترضيا عمى عباده بتحقيؽ الحكمة مف كراء افتراضيا ،فيا ىك يخبرنا -سبحانو-
ِ
ُوحي إِلَْي َك ِم َن اْل ِكتَ ِ
عف الصالة كآثارىا في نفكس األفراد ،يقكؿ تعالى:
َاء
الصالةَ إِ ىن ى
اب َوأ َِقِم ى
الصالةَ تَْن َيى َع ِن اْل َف ْح َ
ا ْت ُل َما أ َ
ِ
ِ
ون[العنكبكت ،]ْٓ :فالمفترض فيمف يؤدم الصالة أف تظير تمؾ اآلثار الكاردة في
صَن ُع َ
َواْل ُمن َك ِر َوَلذ ْكُر المىو أَ ْكَبُر َوالمى ُو َي ْعمَ ُم َما تَ ْ
اآلية عمى سمككو العممي فيستقيـ في حياتو ،كبالتالي تصنع الصالة منو إنسانان صالحنا نافعان في المجتمع ،فإف لـ يظير أثر تمؾ

أداء شكميان بعيدنا كؿ البعد عف األداء المفترض لتمؾ العبادة.
العبادة عمى سمكؾ مؤدييا ،فمزـ العمـ ٌ
أف أداء العبادة كاف ن

حكلتيـ مف أناس جفاة قساة يأكؿ القكم منيـ حؽ
كلذلؾ ،فقد أحدثت الصالة تغيي انر جذريان في نفكس الصحابة بحيث ٌ
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الضبط االجتناعٌ يف الفكر اإلسالمٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ

الضعيؼ ،إلى أناس امتألت قمكبيـ بالرحمة كصار الشرع فيصالن بينيـ كبيف ما يقدمكف عميو مف قكؿ أك عمؿ ،ككقؼ كؿ

فرد منيـ عند حدكد حقو فال ظمـ كال ىضـ لحقكؽ الغير ،فإف ظير ما يفسد ىذا الحاؿ انبرل الجميع لألمر بالمعركؼ كالنيي
عف المنكر.

ِ
ِ
س َك ٌن لى ُي ْم
ص َدقَ ًة تُ َ
صالتَ َك َ
ص ِّل َع َم ْي ِي ْم إِ ىن َ
ط ِّي ُرُى ْم َوتَُزِّكي ِيم ِب َيا َو َ
 كفي الصدقات يقكؿ تعالىُ  :خ ْذ م ْن أ َْم َوال ِي ْم َ
ِ
والمى ُو ِ
إف فكائد الصدقة كمنافعيا عامة ،تعـ المعطي قبؿ اآلخذ ،فيي تطيير كتزكية
يم[التكبة ،]َُّ :كبيذا الفيـ نقكؿٌ :
سم ٌ
َ
َ
يع َعم ٌ
لمنفكس ،فنفس المعطي تتطيٌر مف الشح كالبخؿ كاألثرة ،كنفس اآلخذ تتطيٌر مف الحقد كالغؿ كالحسد.
كلذلؾ كمو أثره الكاضح عمى استقرار المجتمع كانضباط أفراده.

إف الصدقة ييغمؽ بيا باب مف أبكاب الفساد في المجتمع كىك باب الفقر ،ككمنا يعمـ ما لمفقر مف أثر سمبي كبير عمى
كما ٌ
تككف عصابات العنؼ كاإلرىاب كالسمكؾ العدكاني ضد النظاـ العاـ كالمجتمع.
المجتمع كاألسرة؛ إذ يي ٌ
عد الفقر مف أىـ أسباب ٌ
ون
آمُنواْ ُكِت َب َعَم ْي ُك ُم ِّ
ين ِمن قَْبِم ُك ْم َل َعمى ُك ْم تَتىقُ َ
ام َك َما ُكِت َب َعَمى الىِذ َ
ُّيا الىِذ َ
 كفي عبادة الصياـ يقكؿ تعالىَ :يا أَي َ
ين َ
الصَي ُ
[البقرة ،]ُّٖ :فالصياـ المطمكب ىك ذلؾ الصياـ الذم يحقؽ الغاية مف افتراضو ،فإذا تحقؽ التقكل انعكس أثره إيجابان عمى
الفرد كالمجتمع استقامة كأمنان.

ًَّ ً
ً
ع ىق ٍك ىؿ ُّ
الز ً
ع
"م ٍف لى ٍـ ىي ىد ٍ
ىف ىي ىد ى
اجةه ًفي أ ٍ
كر ىكاٍل ىع ىم ىؿ بًو ىكاٍل ىج ٍيؿ ىفمىٍي ىس لمو ىح ى
كلقد كرد عنو  ما يؤكد ىذا الفقو ،عندما قاؿ :ى
اموي ىك ىش ىرىابوي"(ْٗ).
ى
ط ىع ى
األمارة
فميس المقصكد مف شرعية الصكـ الجكع كالعطش نفسو ،بؿ ما يتبعو مف كسر الشيكات كتطكيع النفس ٌ

لمنفس المطمئنة ،فإذا لـ يحصؿ ذلؾ يعمـ أف العبادة لـ تؤًد ىدفيا بالركح التي أمر اهلل تعالى بيا.
إف أداء العبادة عمى كجييا الصحيح يصنع مف العبد إنسانان نافعان لنفسو كلمجتمعو كأمتو ،كبالتالي ينعكس ذلؾ كمو
ٌ
صالحان عامان عمى المجتمع كنظامو العاـ.



كمف الشكاىد الميمة في باب المعامالت ،ما ركم عف أـ سممة  قالت جاء رجالف مف األنصار إلى النبي 

كلعؿ بعضكـ
إلي ،كاٌنما أنا بشرٌ ،
يختصماف في مكاريث بينيما قد ىدىر ىست ليس ليما ٌبينة ،فقاؿ رسكؿ اهلل  :إنكـ تختصمكف ٌ
أف يككف ألحف بحجتو مف بعض ،كاٌنما أقضي بينكـ عمى نحك مما أسمع منكـ ،فمف قضيت لو مف حؽ أخيو بشيء فال
(َٓ)

يأخذه ،فإنما أقطع لو بو قطعة مف النار ،يأتي بيا إسطامنا

في عنقو يكـ القيامة ،قالت :فبكى الرجالف ،كقاؿ كؿ منيما:

حقي ألخي ،فقاؿ رسكؿ اهلل  :أما إذ فعمتما فاذىبا كاقتسما كتكخيا الحؽ ثـ ليحمٌؿ كؿ كاحد منكما صاحبو"(ُٓ).

فالشاىد مف الحديث كيؼ أثٌر الكازع الديني كالتخكيؼ مف العقاب األخركم في نفسي الصحابييف طرفي المشكمة،

مما جعؿ كالىما يتنازؿ عف حقو ألخيو ،كبذلؾ تستقيـ األمكر كينصمح الحاؿ كيتحقؽ الضبط ،كذلؾ كمو بفضؿ الرقابة
الداخمية التي يحدثيا الديف في النفكس.

كالشكاىد عمى أثر الكازع الديني في صالح األفراد كانضباط المجتمعات  -أكثر مف أف تحصى.
كىذه الميزة تنفرد بيا األدياف كال تحققيا القكانيف الكضعية إال بشكؿ نسبي؛ ذلؾ أف خضكع الفرد لمقكانيف البشرية
مرتبط أكالن :بمدل تحقيؽ ىذه القكانيف لمصالحو الخاصة ،كثانيان :مدل الخكؼ كالخشية مف الجزاء المترتب عمى عدـ الخضكع

ليذه القكانيف ،مف أجؿ ذلؾ يجتيد خارقك القكانيف أثناء خرقيـ ليا عمى التخفي كالخداع كالكذب؛ مف أجؿ التفمٌت مف العقاب
الذم تفرضو ىذه القكانيف.
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ٕ)

التنَئة االجتماعية.

ال يختمؼ اثناف عمى أىمية التنشئة االجتماعية لمفرد ،سكاء حصمت ىذه التنشئة داخؿ األسرة أـ في المؤسسات التربكية

المكممة لدكر األسرة في التنشئة.
األخرل
ٌ
كتع ُّد السنكات األكلى التي يقضييا الطفؿ في منزلو مف أكبر المؤثرات المسؤكلة عف تشكيؿ مستقبمو ،فاألسرة أكؿ كسط
ينمك فيو الطفؿ ،كيتشرب األحكاـ األخالقية كالتقاليد كالعادات كاألعراؼ السميمة مف خالؿ الجك العاطفي الذم يتفاعؿ معو
في األسرة(ِٓ).

لذلؾ ،فمف أىـ كاجبات األسرة العمؿ عمى غرس القيـ الفاضمة في نفكس الصغار كمراقبة سمككياتيـ ،كالعمؿ عمى تقكيـ

تمؾ السمككيات كتعديميا إف حصؿ فييا أم خمؿ ،كبذلؾ نرقى بشخصية الطفؿ كتسكية بناءه اإلنساني.
المكممة لألسرة،
كال يمكف أف يكتمؿ البناء اإلنساني لمطفؿ إال إذا حصؿ التظافر كالتكامؿ بيف األطر التربكية األخرل
ٌ
كالمتمثٌمة بالمدرسة كالشارع كالسكؽ ككسائؿ اإلعالـ كالنكادم االجتماعية كالثقافية كغيرىا؛ إذ قد تعمؿ ىذه المؤسسات التربكية
عمى خمخمة القيـ كالمبادئ التي تربى عمييا الطفؿ في أسرتو ،كذلؾ في حالة شعكر الطفؿ بالتناقض القيمي بيف ما تربى عميو

في أسرتو ،كما يتمقاه في ىذه المؤسسات.
ٖ)

الحسبة.

والحسبة لغة :مشتقة مف االحتساب ،كىك طمب األجر

(ّٓ)

.

(ْٓ)

.

وفي اصطالح الفقياء ىي" :أمر بالمعركؼ إذا ظير تىٍريكو ،كنيي عف المنكر إذا ظير فعمو"
كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر أعـ مف الحسبة ،فيػؤمر بػالمعركؼ كاف لػـ يتػرؾ ،كينيػى عػف المنكػر كاف لػـ
يرتكب ،كما يفعؿ الخطباء كالعمماء مف الحث عمى فعػؿ الخيػرات كتػرؾ المنكػرات ،فتكػكف الحسػبة أخػص مػف حيػث إنيػا متعمقػة
بالمعركؼ الذم تيرؾ ،كالمنكر الذم فيعؿ(ٓٓ).

"مثى يؿ القىائًـ في يح يدكًد المَّو كاٍلك ًاقع فييا ،ىكمثؿ قى و
كـ
كمف أىـ األدلة عمى ضركرة القياـ بالحسبة ما أسمفناه مف قكلو  :ى
ى
ً و
ىسفمىيىا ،فكاف الذيف في أىسفميا إذا استىقى ٍكا مف الماء ىمُّركا عمى ىم ٍف
الىا،
ضيـ ٍ
أع ى
ي
ىصاب ىب ٍع ي
استى ىيمكا عمى ىسف ىينة ،فىأ ى
كبعضيـ أ ٍ
ٍ
ً
ً
ً
كى ٍـ كما أىىرادكا ىىمىككا كىمككا ىجميعا ،كا ٍف أخ يذكا عمى
يـ ،فقالكا :لك أنا ىخ ىرٍقنا في ىنصيبىنا ىخرقا كلى ٍـ ينؤذ ىم ٍف فىكقىنا؟ فإف تىىريك ي
فىكقى ٍ
كن ىج ٍكا ىجميعا"(ٔٓ).
أيديً ًي ٍـ ىن ىج ٍكا ى
فالحديث الشريؼ ييقرر سنة مف سنف اهلل  في الككف ،كأصالن مف األصكؿ العظيمة ليذا الديف ،فاألمر بالمعركؼ

كالنيي عف المنكر فريضة شرعية ،جعميا اهلل تعالى مف أىـ أسباب خيرية ىذه األمة فإف تقاعست األمة عف ىذه الفريضة
فقدت خيريتيا كأصابيا ما أصاب األمـ السابقة مف العطب كسكء المنقمب.
وف وتَ ْنيو َن ع ِن ا ْلمن َك ِر وتُ ْؤ ِم ُن َ ى ِ
ِ
ُخ ِر َج ْت ِلمىن ِ
َى ُل
يقكؿ تعالى :كنتُ ْم َخ ْيَر أُ ىم ٍة أ ْ
آم َن أ ْ
ْمُر َ
ون ِبا ْل َم ْعُر َ َ ْ َ
ُ َ
ون ِبالمو َولَ ْو َ
اس تَأ ُ
ون وأَ ْكثَرُىم ا ْلفَ ِ
ى
ِ
ا ْل ِكتَ ِ
ون[آؿ عمراف.]َُُ :
اسقُ َ
اب لَ َك َ
ان َخ ْيًار ل ُيم ِّم ْن ُي ُم ا ْل ُم ْؤم ُن َ َ ُ ُ
كمف أىـ ما يمكف استنباطو مف الحديث فيما يتعمؽ بالحسبة:

أف ترؾ صاحب المنكر بال إنكار قد يككف سببان في ىالؾ المجتمع.
ٌُ -
يل لَ ُي ْم الَ
أف أصحاب المنكرات يظيركف منكرىـ في قالب خير لممجتمع ،كما أخبر اهلل تعالى عف المنافقيفَ  :وِا َذا ِق َ
ٌِ -
تُ ْف ِس ُدواْ ِفي األ َْر ِ
ون[البقرة.]ُُ :
صِم ُح َ
ض َقالُواْ إِىن َما َن ْح ُن ُم ْ
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ـ

ّ -حث المجتمع المسمـ ككؿ عمى االحتساب كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.
ْ -مف الرحمة بالمسمـ العاصي أف ننصحو.
صٍبىرة طعاـ ،فأدخؿ يده فييا فنالت
مر عمى ي
كلقد مارس النبي  الحسبة بنفسو ،فعف أبى ىريرة  أف رسكؿ اهلل ٌ 
ال ،فقاؿ :ما ىذا يا صاحب الطعاـ؟ قاؿ :أصابتو السماء يا رسكؿ اهلل ،قاؿ :أفال جعمتو فكؽ الطعاـ كي يراه
أصابعو بم ن
غش فميس مني"(ٕٓ).
الناس؟ مف ٌ
و
مكقؼ كيذا ،كليس المكقؼ مكقؼ مجامالت
كمتمـ األخالؽ ،ما كاف لو أف يتغاضى عف
فالنبي  معمـ البشرٌيةٌ ،

كلكنو أكاف ترسيخ مبدأ عظيـ يحفظ حقكؽ الناس كيصكنيا مف العبث كالتدليس.
أك صف وح عف خطأ فردمٌ ،
ٗ)

العادات واألعراف والتقاليد.

إف لمعادات كاألعراؼ كالتقاليد دكر ميـ في استقرار المجتمع كالمحافظة عمى كيانو كتماسكو؛ ذلؾ لما تؤديو ىذه العادات
ٌ
كاألعراؼ كالتقاليد مف كظائؼ حيكية تساعد عمى تنظيـ المجتمع كاستقرار منظكمة القيـ فيو.
مدكنة في دساتير المجتمعات كنظميا القانكنية الرسمية،
كرغـ ٌ
أف ىذه المنظكمة مف العادات كاألعراؼ كالتقاليد ليست ٌ
تكرر فعميا مف قبؿ أفراد المجتمع كباتفاقيـ كي تعمؿ عمى ضبط سمكؾ األفراد بما يتفؽ مع
إال أنيا تظير ٌ
جمية مف خالؿ ٌ
قيـ المجتمع السائدة ،كبذلؾ يتحقؽ االستقرار كالتماسؾ االجتماعي.

تعد دعامة جكىرية مف دعائـ التراث االجتماعي ،كيضفي التاريخ الطكيؿ عمييا قد انر مف التقديس
إف العادات كالتقاليد ٌ
ٌ
(ٖٓ)
كيكسع نطاؽ عمكميتيا كانتشارىا بيف سائر أفراد المجتمع .
كاالحتراـ كيؤكد ثباتيا كاستقرارىا ٌ

فما زاؿ احتراـ الكبير كالمرأة مثالن يحظى بقبكؿ عاـ لدل مجتمعاتنا العربية كما نمحظو أحياننا-مف خرؽ ليذا العرؼ

كالتقميد يعد شاذان مخالفان لما استقرت عميو أعراؼ المجتمع كعاداتو كتقاليده ،كلذلؾ يجدر بالمجتمع أف ييعمؿ سمطتو
ألف التياكف
االجتماعية فك انر -كالتي اكتسبيا مف خالؿ تكارثو لمعادات كالتقاليد-مف أجؿ المحافظة عمى منظكمتو األخالقية؛ ٌ

ييدد األمف االجتماعي كينذر بخمخمة منظكمة القيـ في المجتمع؛ كبالتالي يتج أر المنحرفكف عمى
أك السككت عمى ذلؾ الخرؽ ٌ
خركقات أخرل أشد كأكثر جرأة كافسادان.
فحرم بالمجتمع استخداـ شتى األساليب الممكنة التي تعيف عمى حفظ األمف كاالنضباط االجتماعي ،ركم أف

رجالن جاء إلى النبي  يشكك جاره ،فقاؿ لو :اذىب فاصبر ،فأتاه مرتيف أك ثالثنا ،فقاؿ :اذىب فاطرح متاعؾ في الطريؽ،
ففعؿ ،فجعؿ الناس يمركف كيسألكنو ،فيخبرىـ خبر جاره ،فجعمكا يمعنكنو (فعؿ اهلل بو كفعؿ) ،كبعضيـ يدعك عميو ،فجاء جاره

إليو كقاؿ" :ارجع فإنؾ لف ترل مني شيئنا تكرىو"(ٗٓ).

لقد عمٌـ الرسكؿ  مف خالؿ ىذه الكاقعة -المجتمع كيؼ يمارس دكره في الحفاظ عمى القيـ كالعادات المتكارثة كالمتعمقة

بتعظيـ حؽ الجار؛ لما في ذلؾ مف مصالح عظيمة تعكد عمى سائر أفراد المجتمع بالنفع كالخير.

كلقد رأينا كيؼ استخدـ النبي كصحابتو المقاطعة كاليجر في تأديب الثالثة الذيف تخمفكا عف غزكة تبكؾ(َٔ).
٘)

الرأي العام:

كىك ذلؾ التعبير العمني كالصريح الذم يعكس كجية نظر أغمبية الجماعة تجاه قضية معينة في كقت معيف(ُٔ).

كيعد الرأم العاـ مف أىـ كسائؿ الضبط االجتماعي؛ حيث يساعد عمى حماية الفضيمة كحراسة القيـ ،كيساعد عمى نبذ
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االنحراؼ كالضالؿ بصكره كأشكالو كافة.
كصناع الق اررات يحسبكف لمرأم العاـ كصداه ألؼ حساب عند اتخاذ الق اررات
أف الساسة ٌ
كمما يدلؿ عمى أىمية الرأم العاـٌ ،

التي يمكف أف تككف صادمة لقيـ الناس كأعرافيـ كتقاليدىـ

أف النبي  راعى الرأم العاـ السائد في المجتمع
كلقد دلت الشكاىد مف شريعتنا الغراء عمى أىمية الرأم العاـ ،ك ٌ
آنذاؾ فصرفو ذلؾ عف بعض مما كاف ينكم فعمو ،كلع ٌؿ مف ذلؾ ما كرد أنو  راعى ذلؾ في مسألة ىدـ الكعبة كاقامتيا
عمى قكاعد إبراىيـ  فقاؿ لعائشة -رضي اهلل تعالى عنيا" :-يا عائشة! لكال قكمؾ حديثك عيدىـ بكفر ،لنقضت الكعبة
فجعمت ليا بابيف :باب يدخؿ الناس كباب يخرجكف"(ِٔ).

فالناس لحداثة عيدىـ بالكفر ربما ال يقبمكف نقض الكعبة كاعادة بنائيا عمى قكاعد إبراىيـ  كيركف في ذلؾ عدـ

إف
أف إعادة بنائيا عمى قكاعد إبراىيـ ىك الصكاب إال ٌ
تعظيـ لمكعبة؛ لما استقر في نفكسيـ مف تعظيـ أمر الكعبة ،كرغـ ٌ
إف الرأم العاـ مف الممكف اعتباره كاالعتداد
الرسكؿ الكريـ  راعى مكقؼ الناس منو كىك الذم يي ىعد ممثالن لمرأم العاـ ،بؿ ٌ

بو كلك كاف مف الكفار إذا كاف ذلؾ مما تتعمؽ بو مصالح المسمميف فيجمب مصمحة أك يد أير مفسدة .كمف ذلؾ عدـ قتؿ

الرسكؿ  لممنافقيف مع أف جرميـ أكبر مف جرـ الكفار المعمنيف بكفرىـ ،فعندما أراد عمر  قتؿ عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ
أف
رأس المنافقيف كقاؿ لمنبي  :يا رسكؿ اهلل دعني أضرب عنؽ ىذا المنافؽ ،فقاؿ النبي " :دعو ،ال يتحدث الناس ٌ
محمدان يقتؿ أصحابو"(ّٔ).
املبحح الرابع:

أهه التحديات الــيت تىاجه ميظىمة الضبط االجتناعٌ.
ٔ)

ضعف الوازع الديني.

ٕ)

تف ّكك األسر وضعف رقابتيا عمى الناَئة.

لما كاف الكازع الديني ىك األكثر تأثي نار في منظكمة الضبط االجتماعي السائدة في المجتمع فإف ضعؼ ىذا الكازع
ٌ
ينعكس أثره سمبان عمى ىذه المنظكمة ،كبالتالي تفقد منظكمة الضبط االجتماعي كاحدة مف أىـ آلياتيا العاممة في ىذا المجاؿ.
بعد تفكؾ منظكمة األسرة الممتدة كنشكء األسرة النككية ضعؼ تأثير األسرة عمى الناشئة خصكصان في ظؿ التقصير

الحاصؿ مف قبؿ اآلباء تجاه أبنائيـ كخركج الكالديف إلى العمؿ لساعات طكيمة ،تاركيف األبناء عرضة لمتغيير السمبي الذم
تيحدثة البيئة المحيطة بالطفؿ كالخادمة مثالن ،أك األصحاب ،أك التمفاز كما ييبث فيو مف برامج تتناقض كقيـ المجتمع كأعرافو.
ٖ)

تغير مكانة المرأة في المجتمع.

فبعد أف كانت الكظيفة األكلى لممرأة ىي تربية األبناء كزرع القيـ الفاضمة في نفكسيـ ،صار لممرأة كظائؼ أخرل

كاىتمامات إضافية ،فخرجت المرأة لمعمؿ كاختمطت بالرجاؿ في األسكاؽ كفي الجامعات -بصكرة غير منضبطة شرعان-
كأدل ذلؾ إلى تغيير كبير في منظكمة القيـ في المجتمع ،مما انعكس أثره سمبان عمى منظكمة الضبط االجتماعي.

ٗ)

االنفتاح والثورة التكنولوجية في عالم اإلعالم واالتصال.

تعد الثكرة التكنكلكجية كخصكصان في كسائؿ االتصاؿ -مف أىـ التحديات التي تكاجو منظكمة الضبط االجتماعي،
ٌ
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ـ

فأصبح في ظؿ ىذه الثكرة التكنكلكجية -الفضاء مفتكحنا لمناشئة ،يستطيعكف مف خاللو تصفح المكاقع كافة؛ سكاء منيا الغث

فإف الناشئة غالبان ما يرتادكف المكاقع الخطرة التي تشبع حاجاتيـ الغرائزية خصكصان -
كالسميف ،كنظ انر العتبارات عديدةٌ ،
في فترة المراىقة ،يحدث ذلؾ مع غياب الرقابة بأشكاليا الرسمية أك األسرية كافة.

٘)

البطالة والفقر.

طؿ كالفراغ يبدأ الشباب
ييحدث الفقر كالبطالة في نفكس األفراد مكانان خصبان لبذر بذكر الجريمة كاالنحراؼ ،ففي ظؿ التب ٌ
أف الفقر يدفعيـ إلى الحصكؿ عمى احتياجاتيـ بطرؽ غير
كالفتية بتصريؼ طاقاتيـ اليائمة في غير مصارفيا الطبيعية ،كما ٌ
شرعية ،كالسرقة كغيرىا مف كسائؿ غير أخالقية.

)ٙ

عدم تجانس المجتمع بسبب اختالف الطوائف والطبقات والقناعات والعادات واألعراف.

أف سمطاف الضكابط االجتماعية ٌإنما يككف أكثر فاعمية كمٌما كاف المجتمع صغي انر كمتجانسان ،كالعكس
أثبتت الدراسات ٌ
كتنكعت األعراؽ كاألجناس
صحيح ،فيضعؼ تأثير الضبط االجتماعي كمٌما زادت الكثافة السكانية كالرقعة الجغرافيةٌ ،

كالطكائؼ ،كلذلؾ ،يمحظ فعالية الضبط االجتماعي في المجتمعات القركية كالمنغمقة أكثر مف فاعميتيا في المدف؛ نظ انر لتنكع
السكاف كاختالؼ حكاضنيـ التربكية كقناعاتيـ(ْٔ).

)ٚ

عدم التجانس والتكامل ما بين المؤسسات التربوية المكممة لمتربية األسرية.

بد مف تظافر المؤسسات التربكية كافة في المجتمع كالمدرسة كالجامعة ككسائؿ اإلعالـ كاألندية الثقافية كغيرىا،
فال ٌ
بحيث تتالقى مخرجاتيا في اتجاه تعزيز القيـ األخالقية في المجتمع ،كاال سيتـ ىدـ ما تبنيو األسرة بمجرد خركج الفرد مف
محيط أسرتو نحك مجتمعو.

اخلامتة:

كتشتمؿ عمى :أىـ النتائج والتوصيات:

ُ -يع ٌد الديف ىك الكسيمة الفضمى كاألىـ في تعزيز منظكمة الضكابط االجتماعية كاحتراميا طكاعية مف قبؿ أفراد المجتمع،
كذلؾ بما يحدثو الديف مف إخضاع األفراد لقكة خفية يحمميا الفرد في داخمو كيظير أثرىا عمى سمككو كعمى التزامو،
كبذلؾ يتمكف الفرد مف السيطرة عمى أىكائو كغرائزه ،كبذلؾ يتحقؽ الضبط الذاتي لمفرد.
بد مف تكاتؼ كتعاضد المؤسسات التربكية كافة في
ِ -ال يقتصر الضبط االجتماعي عمى مؤسسة تربكية بعينيا ،بؿ ال ٌ
المجتمع كاألجيزة الرسمية لمدكلة؛ لمعمؿ عمى تنشئة جيؿ صالح نافع لمجتمعو متناغـ مع قيمو كأعرافو.
ّ -تنبو العمماء المسممكف ألىمية الضبط االجتماعي في تحقيؽ مقاصد الشريعة المتمثمة بحفظ نظاـ األمة ،كذلؾ منذ
قركف.
ميمان لمضبط االجتماعي الرسمي المتمثؿ بسيادة القانكف.
ْ -يي ٌ
عد الضبط االجتماعي غير الرسمي رديفان ٌ
تيدد منظكمة الضبط االجتماعي؛ ذلؾ أنيا تدفع األفراد باتجاه االنحراؼ
ٓ -الحرماف كالبطالة كالفقر مف أىـ التحديات التي ٌ
كخرؽ القيـ كاألعراؼ السائدة في المجتمع.
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أبرز التوصيات:
ُ -يجب العمؿ عمى تنمية الكازع الديني في نفكس الناشئة ،فالديف ىك اآللية األكثر أث انر في الضبط االجتماعي كاألقؿ
كمفة بما يحققو مف رقابة داخمية في نفكس األفراد.

ِ -البػ ٌػد مػػف التنسػػيؽ التػػاـ كالمخطػػط لػػو مػػف قبػػؿ القػػائميف عمػػى كضػػع خطػػط التنميػػة البشػرية ،بحيػػث تتظػػافر الجيػػكد
كالبرامج التربكية كاإلعالمية كافة لخمؽ جيؿ يحترـ القيـ كاألعراؼ ،كينبذ العنؼ كاإلجراـ كاالنحراؼ.
ّ -خمؽ فرص عمؿ مناسبة لمشباب ،كاشغاليـ بما يعكد عمييـ كعمى مجتمعيـ بالنفع كالصالح.
كفي ختاـ ىذا العمؿ أسأؿ اهلل تعالى التكفيؽ كالسداد.

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.

اهلىامش.
(ُ) فكرة ،عبد العزيز ،أساليب الضبط في المؤسسة التربوية بين القواعد القانونية والقيم االجتماعية ،الجزائرََِٗ ،ـ ،صّ.

(ِ) ىك ىربرت سبنسر فيمسكؼ كمفكر بريطاني (ََُُِّٖٗ-ـ) ييعد أحد ركاد الفكر االجتماعي ،لو نظرية خاصة في تنمية
كتطكر المجتمعات تسمى المماثمة البيكلكجية ،إضافة إلى اىتمامو في االقتصاد .درس سبنسر المجتمع دراسة معمقة كحاكؿ
ٌ

فيمو مف خالؿ تقسيمو إلى مراحؿ .ىك صاحب مقكلة البقاء لألصمح .ينظر :إبراىيـ ،زكريا ،المبادئ األولى ليربرت سبنسر،

الييئة المصرية العامةُْٗٗ ،ـ ،صْ.

(ّ) السمالكطي ،ف ،الدين والبناء االجتماعي .جدة ،دار الشركؽُُٖٗ ،ـ ،صِّ.

(ْ) األمريكي إدكارد ركس ،كلد سنة ُٖٔٔـ ،كمات سنة ُُٓٗـ ،كىك أكؿ مف استخدـ مصطمح الضبط االجتماعي في
األدبيات الغربية .ينظر :الجكىرم ،عبد اليادم ،قاموس عمم االجتماع ،مكتبة نيضة الشرؽ ،القاىرةُّٖٗ ،ـ ،صّٔ.

(ٓ) بك عبدلي ،ف ،عولمة القيم وأثرىا عمى أساليب الضبط االجتماعي داخل األسرة الجزائرية ،الجزائرَُِٕ ،ـ ،صَِِ.

(ٔ) عالـ اجتماع أمريكي ،كلد سنة َُْٖـ ،كمات سنة َُُٗـ ،مف أشير كتبو "العادات الشعبية" .ينظر :الجكىرم ،قاموس
عمم االجتماع ،صّٖ.

(ٕ) الحامد ،محمد معجب ،دور المؤسسات التربوية غير الرسمية في عممية الضبط االجتماعي ،مركز أبحاث الجريمة ك ازرة
الداخمية ،الرياضُُْٓ ،ق ،صٔٓ .كينظر :الجابرم ،خالد فرج ،دور مؤسسات الضبط في األمن االجتماعي ،بحث في
الندكة الفكرية ،بيت الحكمةُٕٗٗ ،ـ ،صِْ.

(ٖ) ىك عالـ االجتماع األمريكي تالككت بارسكنز ،كلد سنة َُِٗـ ،كمات سنة ُٕٗٗـ ،ينظر :أبك طاحكف ،عدلي عمي ،في
النظريات االجتماعية المعاصرة ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،صُْٕ.

(ٗ) الحامد ،دور المؤسسات التربوية غير الرسمية في عممية الضبط االجتماعي ،صٔٓ.
(َُ) لـ أعثر لو عمى ترجمة.

(ُُ) السالـ ،خالد عبد الرحمف ،الضبط االجتماعي والتماسك األسري( ،طُ) ،الرياضَََِ ،ـ ،صِٕ.
(ُِ) المرجع السابق ،صٕٗ.

(ُّ) بكؿ النديز ،عالـ اجتماع أمريكي ،كلد سنة َُُٗـ ،كمات سنة ُٖٓٗ .ينظر :أبك طاحكف ،في النظريات االجتماعية
المعاصرة ،صُْٕ.

(ُْ) جابر ،سامية محمد ،القانون والضوابط االجتماعية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندريةُْٖٗ ،ـ ،صَُٕ.
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ـ

(ُٓ) ىك عالـ االجتماع األمريكي تالككت بارسكنز ،كلد سنة َُِٗـ ،كمات سنة ُٕٗٗـ ،ينظر :أبك طاحكف ،في النظريات االجتماعية
المعاصرة ،صُْٕ.

(ُٔ) الحامد ،دور المؤسسات التربوية غير الرسمية في عممية الضبط االجتماعي ،صَٔ.
(ُٕ) ابف خمدكف ،عبد الرحمف ،المقدمة ،المطبعة األزىرية ،القاىرةَُّٗ ،ـ ،صِّْ.
(ُٖ) المرجع السابق.

(ُٗ) ىك أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم ،فقيو شافعي ،مف أشير قضاة الدكلة العباسية ،كلد في البصرة عاـ ّْٔىػ،
كمات سنة َْٓىػ.

(َِ) الماكردم ،عمي بف محمد ،أدب الدنيا والدين ،تحقيؽ :مصطفى السقا ،دار الفكر ،القاىرةُٗٗٓ ،ـ ،صُّْ.
(ُِ) المرجع السابق.

(ِِ) الجكيني ،عبد الممؾ بف عبد اهلل ،غياث األمم في التياث الظمم ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طِ)ََِِ ،ـ ،صْٖ.

(ِّ) ابف منظكر ،محمد بف منظكر ،لسان العرب ،دار صادر ،بيركت( ،طُ)ُْٗٗ ،ـ .َّْ/ٕ ،كالرازم ،محمد بف أبي بكر،

مختار الصحاح ،بيركت :مكتبة لبناف ناشركفُٗٗٓ ،ـ .َّْ/ُ ،كينظر :الشيرازم ،محمد بف يعقكب ،القاموس المحيط،

مؤسسة الرسالة ،بيركت( ،طّ)ُّٗٗ ،ـ ،صِٖٕ.

(ِْ) الرازم ،ـ .مختار الصحاح ،مكتبة لبناف ناشركف ،بيركتُٗٗٓ ،ـ .َّْ/ُ ،كينظر :الشيرازم ،القاموس المحيط ،صِٖٕ.

(ِٓ) العمر ،معف خميؿ ،الضبط االجتماعي ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردفََِٔ ،ـ ،صِٖ .ِٗ-كينظر :أبك زيد،
محمكدػ ،الَائعات والضبط االجتماعي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،اإلسكندريةَُٖٗ ،ـ ،صْٕ.

(ِٔ) عبدالحميد ،أماؿ ،عمم االجتماع القانوني والضبط االجتماعي ،دار المسيرة ،عماف( ،طِ)َُِٓ ،ـ ،صْْ.
(ِٕ) القرشي ،غني ناصر ،الضبط االجتماعي ،دار الصفاء لمنشر ،عماف( ،طُ)َُُِ ،ـ ،صّْ.
(ِٖ) الصالح ،مصمح ،الضبط االجتماعي ،مؤسسة الكراؽ ،عماف( ،طُ) ََِْـ ،صِِ.
(ِٗ) المرجع السابق ،صِْ.

(َّ) معف خميؿ العمر ،الضبط االجتماعي ،دار الشركؽ ،عماف( ،طُ)ََِٔ ،ـ ،صّٓ.
(ُّ) الساعاتي ،حسف ،عمم االجتماع القانوني ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرةُٖٗٔ ،ـ ،صٗ .كينظر :المرجع في مصطمحات
العمكـ االجتماعية .تأليؼ :نخبة مف أساتذة قسـ االجتماع في جامعة اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،صُْٖ،
كينظر :مدككر ،إبراىيـ ،معجم العموم االجتماعية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصرُٕٗٓ ،ـ ،صّّٕ .كينظر :مرسي،

محركس ،فمسفة التربية واتجاىاتيا ومدارسيا ،عالـ الكتب لمنشر ،القاىرةُٖٗٔ ،ـ ،صٗٓ.ّٔ-

(ِّ) ابف القيـ ،محمد بف أبي بكر ،مدارج السالكين ،دار الكتاب العربي ،بيركتُٗٗٔ ،ـ ،جُ ،صَِّ.

(ّّ) الريسكني ،أحمد ،معممة زايد لمقواعد الفقيية واألصولية اإل لكترونية ،المجمكعة الطباعية لمنشر كالتكزيع ،لبنافَُِّ ،ـ،
جّ ،صّّ.

(ّْ) المرجع السابق.

(ّٓ) فكرة ،أساليب الضبط في المؤسسة التربوية بين القواعد القانونية والقيم االجتماعية ،صُٗ .كينظر :العمر ،الضبط
االجتماعي ،صُْ .كينظر :الرشداف ،عبد اهلل ،عمم اجتماع التربية ،دار الشركؽ ،راـ اهلل( ،طُ)ََِْ ،ـ ،صُٔٗ.

(ّٔ) النجار ،عبد المجيد ،مقاصد الَريعة بأبعاد جديدة ،دار الغرب اإلسالمي( ،طِ)ََِٖ ،ـ ،صٓ.

(ّٕ) فكزم ،خميؿ ،المصمحة العامة من منظور إسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت( ،طُ)ََِّ ،ـ ،صِٓٔ.

(ّٖ) بكزياف ،عمياف ،مقصد حفظ نظام األمة ،مجمة المسمم المعاصر ،لبناف ،العدد َُْ ،كانكف أكؿَُُِ ،ـ صٖٕ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عناد التنًنٌ
(ّٗ) العبد ،عاطؼ عدلي ،الرأي العام وطرق قياسو ،دار الفكر ،القاىرةََِٔ ،ـ ،صُٓ.
(َْ) أخرجو البخاري ،كتاب تفسير القرآف ،سكرة المنافقيف ،رقـ الحديث (ِْْٔ).

(ُْ) ركاه البخارم في صحيحو ،كتاب :الشركة ،باب :ىؿ يقرع في القسمة كاالستياـ فيو ،رقـ الحديث ُِّٔ.

(ِْ) ابف قيـ الجكزية ،الطرق الحكمية ،صَُّ .كينظر :الدريني ،ؼ ،نظرية التعسف في استخدام الحق ،مؤسسة الرسالة،
(طِ)ُٖٖٗ ،ـ ،صْٔ.

(ّْ) ركاه أبك داكد ،كتاب األقضية ،أبكاب مف القضاء ،حديث رقـ (ّّٔٔ) كقد ضعفو الشيخ األلباني.

(ْْ) كقد بسط الدكتكر فتح ي الدريني المسالة في كتابو نظرية التعسؼ في استخداـ الحؽ ،كذكر ردكد العمماء عمى ىذه الكاقعة
كالتكييؼ الفقيي ليا ،ينظر :الدريني ،نظرية التعسف في استخدام الحق ،صُْٗ.

(ْٓ) أبك زىرة ،ـ ،الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي ،دار الفكر العربي ،صٕ.

(ْٔ) ينظر :الحديث في البخارم كتاب :الحدكد ،باب :كراىية الشفاعة في الحدكد ،حديث رقـ (ّْٕٓ) ،كفي مسمـ كتاب :الحدكد،
باب :قطع السارؽ .حديث رقـ (ُٖٖٔ)

(ْٕ) الجابرم ،دور مؤسسات الضبط في األمن االجتماعي ،صِٓ.

(ْٖ) الغزالي ،محمد ،أثر اإليمان في مكافحة الجريمة ،أبحاث المركز العربي لمدراسات األمنية ،الرياض ،صٕ.

(ْٗ) ركاه البخارم في صحيحو ،كتاب :الصكـ ،باب :مف لـ يدع قكؿ الزكر كالعمؿ بو في الصياـ ،رقـ الحديث َُْٖ.
(سطىـى ).
(َٓ) اإلسطاـ :الحديدة تسعر بيا النار .ينظر :المعجم الوسيط ،باب :ى

(ُٓ) ابف أبي شيبة ،المصنف ،كتاب :البيكع كاألقضية ،باب :ما ال يحمو قضاء القاضي ،دار الفكرُْٗٗ ،ـ ،جٓ ،صْْٓ.
(ِٓ) كزيز ،أ ،العالقة بين السمطة الوالدية والضبط االجتماعي من وجية نظر األبناء ،الجزائرَُِٓ ،ـ ،صَّ.
(ّٓ) ابف منظكر ،لسان العرب ،مرجع سابؽ.ُّٔ /ّ ،

(ْٓ) الماكردم ،أبك الحسف عمي ،األحكام السمطانية والواليات الدينية ،دار الكتب العممية ،بيركتُّٖٗ ،ق ،صِّٔ.
(ٓٓ) المرجع السابق.

(ٔٓ) ركاه البخارم في صحيحو ،كتاب :الشركة ،باب :ىؿ يقرع في القسمة كاالستياـ فيو ،رقـ الحديث ُِّٔ.
(ٕٓ) ركاه مسمـ في صحيحو ،كتاب :اإليماف ،باب :قكؿ النبي  ،... رقـ الحديث َُٓ.

(ٖٓ) نصيره ،عميميش ،آليات الضبط االجتماعي غير الرسمي ودورىا في تحقيق :االمتثال لدى تالميذ الطور االبتدائي ،رسالة
ماجستير ،كمية العمكـ اإلنسانية ،جامعة زياف عاشكر الجمفة :الجزائر ،صّّ.

(ٗٓ) ركاه أبك داكد في سننو ،كتاب :األدب ،باب :في حؽ الجكار ،رقـ الحديث ُّٓٓ .صححو األلباني في صحيح الترغيب
رقـ ِٗٓٓ.

(َٔ) وقائع القصة في صحيح البخاري ،كتاب :المغازم ،باب :حديث كعب بف مالؾ ،رقـ الحديث ُْٔٓ.
(ُٔ) عمي ،ج ،الرأي العام بين الكممة والمعتقد ،دار الفكر ،القاىرة ،صُْ.

(ِٔ) ركاه البخارم في صحيحو ،كتاب :الحج ،باب :فضؿ مكة كبنيانيا ،رقـ الحديث َُٗٓ.

(ّٔ) ركاه مسمـ في صحيحو ،كتاب :البر كالصمة كاألدب ،باب :نصر األخ ظالمان أك مظمكمان ،رقـ الحديث ِْٖٓ.

(ْٔ) منصكر ،عبد المجيد سيد أحمد ،دور األسرة كأداة لمضبط االجتماعي في المجتمع العربي ،المركز العربي لمدراسات األمنية
كالتدريب ،الرياضَُْٕ ،ىػ ،صُٗ.
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